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DIE T S C H E C H I S C H - S L O W A K I S C H E N B E Z I E H U N G E N 
AUS DER S I C H T DER H I S T O R I K E R 
Die Argumente dafür, welche Vorteile ein Zusammenschluß unterschiedlicher 
Gruppen, Völker oder gar Staaten mit sich bringt, haben zwar schon vor zweihundert 
Jahren die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika ausführlich dis-
kutiert; in Mitteleuropa wie in den meisten anderen Regionen der Welt finden jedoch 
nach wie vor gerade diese Diskussionen kaum ein Echo. Die nationalen Differenzen 
hören auch heute nicht auf, die zentrale Rolle in politischen Auseinandersetzungen zu 
spielen, und so diskutiert man heutzutage auch viel über die tschechisch-slowakischen 
Beziehungen. Auch Historiker haben schon viele gelehrte Studien und Abhandlungen 
zu diesem Thema verfaßt, wobei eine eigenartige Mischung zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart für alle öffentlichen und akademischen Debatten dieser Art charakte-
ristisch ist. Oft ist es kaum zu unterscheiden, wo es um Meinungsunterschiede und Res-
sentiments aus der Vergangenheit oder um reale Probleme der Gegenwart geht. Um zu 
einer solchen Verwirrung beizutragen, wandten wir uns an fünf Historiker 
mit der Bitte, den Lesern unserer Zeitschrift in einer kurzen Stellungnahme ihre 
Meinung zu der gegenwärtigen Lage der tschechisch-slowakischen Beziehungen aus 
ihrer Sicht zur Diskussion zu stellen. 
James R. Fe lak, University of Washington, Seattle: 
The "Velvet Revolution" of 1989 has presented the Slovák nation with a historie 
opportunity - the opportunity to realize, for the first time ever, the liberal, demo-
cratic, and national program of the Slovák leaders of the 1848 Revolution. In 1848, 
Slovaks put forth a list of national demands that became the cornerstone of Slovák 
national aspirations up to the present. Most fundamental of these were the legal 
recognition of the existence of a Slovák nation, official status for the Slovák language, 
and legislative autonomy for Slovakia. At the same time, L'udevit Štúr and his 
collaborators included liberal (eg. freedom of the press, freedom of association and 
assembly) and demoeratie (i.e. universal suffrage) demands as well. From 1848 to 
1989, the Slovaks never enjoyed the realization of this program in its entirety. In fact, 
since 1918, we have seen the liberal and demoeratie aspects of Stür's program realized 
only at the expense of the national ones, and vice versa. Therein lay the tragédy of the 
history of the Slovaks within the Czechoslovak Republic. 
From 1848 to 1918, the liberal, demoeratie, and national aspects of the Slovák pro-
gram were mutually reinforcing. For example, the introduetion of universal suffrage 
in Hungary would certainly have increased the political clout of the largely disen-
franchised Slovaks. Under Hungarian rule, though, the Slovák program of 1848 
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had meager chanc e for success. In 1918, however , th e first of a series of major crises 
occurre d which presente d Slovaks with new opportunitie s for realizin g Stur' s program . 
Th e creatio n of th e Czechoslova k Republi c brough t th e Slovaks th e benefit s of a liberal, 
parliamentar y democracy . Long-suppresse d Slovák politica l and cultura l life blos-
somed and magyarizatio n cam e to an end . Nevertheless , th e price Slovaks paid for these 
benefit s was th e denia l of key aspect s of thei r nationa l progra m - tha t is, nationa l recog-
nitio n and autonomy . While man y Slovaks supporte d politica l partie s tha t officially 
denie d th e existence of a Slovák natio n in favor of a Czechoslova k on e an d supporte d 
th e centralis t regime, others , above all th e Slovák People' s Party , f ough t for fundamenta l 
Slovák nationa l demands . These Slovák autonomists , with onl y 7 % of th e vote state -
wide at best, were unabl e to realize thei r progra m unti l after th e Munic h Agreement , 
when , in th e wake of Naz i aggression in Centra l Europe , Pragu e gave in to th e Slovák 
nationalis t demand s for nationa l recognitio n and autonomy . However , in han d with 
these gains cam e th e establishmen t of a one-part y dictatorshi p in Slovakia. Self-deter -
minatio n would no t be for th e nation , but rathe r for th e leader s of th e Slovák People' s 
Party , who purporte d to embod y th e nation' s aspirations . Five month s later , thi s dicta -
torshi p declare d its independenc e from Czechoslovaki a in accordanc e with Hitler' s 
plan s for a Drang nach Osten. Fo r th e next six years, Slovaks lived unde r a regime tha t 
was as nationalis t and illiberal as th e Firs t Republi c was Czechoslova k and liberal. Fo r 
th e first tim e in history , a Slovák State sat on th e ma p of Europe , with a regime tha t de-
voted mor e resource s tha n ever before to developin g a nationa l culture . O n th e othe r 
hand , th e Slovák populatio n had no voice in determinin g its leader s and far mor e Slovaks 
sat in prison camp s on accoun t of thei r politica l beliefs tha n unde r th e Firs t Republic . 
In 1945, when th e Slovák Republi c went th e way of its patron , th e Thir d Reich , a 
new opportunit y emerge d for realizin g a liberal, demoeratie , and nationa l program . 
Th e war years had seen th e definitive victory of Slovák nationa l identit y over th e 
Czechoslova k idea. Now , even thos e Slovaks who had fought in th e resistanc e against 
th e wartim e regime demande d nationa l recognitio n and autonomy , a promis e tha t was 
embodie d in th e Košice Agreemen t of April, 1945. Th e leader s of th e demoerati e wing 
of th e Slovák resistanc e unite d liberalism and nationalis m in thei r demands , aspirin g to 
an autonomou s Slovakia within a demoerati e Czechoslova k Republic . Unfortunately , 
these Slovák demoerat s were up against Czec h demoerats , who objeeted to Slovák 
autonomy ; Slovák Communists , who objeeted to liberal democracy ; and Czec h 
Communists , who ultimatel y oppose d both . After th e Communist s seized power in 
1948, Slovakia was ruled by a regime tha t was mor e centralis t tha n th e Firs t Republic , 
with less patienc e for civil libertie s tha n even th e wartim e regime . I t did, however , 
recogniz e Slovaks as a distine t nation . 
Th e Pragu e Sprin g of 1968 presente d th e Slovaks with yet anothe r opportunity . 
While th e reformers ' efforts to pu t a "huma n face" on a one-part y dictatorshi p were a 
far cry from th e liberalism of th e Firs t Republic , th e first eight month s of 1968 never-
theless saw a marke d increas e in th e civil libertie s enjoyed by th e state' s population . 
Slovák reformer s like Alexander Dubče k combine d a suppor t for liberalizatio n with a 
deman d for autonom y for Slovakia. Th e Soviet invasion , however , onc e again drove a 
wedge between th e liberal and th e nationa l aspect s of th e Slovák program . Slovák 
Communist s like Gusta v Husá k ušed Slovák nationalis m as a too l with which to 
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suppres s th e modes t liberalizatio n of th e previou s months . Th e federalizatio n of 
1968, accompanie d as itwas by a reinforcemen t of totalitaria n rule , ma y have brough t 
th e Slovaks certai n short-ter m economi c advantages , bu t certainl y no t self-deter -
mination . 
Eac h of th e above-mentione d opportunitie s for realizin g a progra m tha t was at onc e 
liberal, demoeratie , and nationa l has helpe d creat e bad blood between Czech s and 
Slovaks - a sense of mutua l betrayal , in th e words of Caro l Skalnik Leff. Slovák natio -
nalist s of th e interwa r and postwar perio d feit betraye d tha t th e autonom y envisione d 
in th e Pittsburg h Agreemen t and Košice Agreemen t remaine d a dead letter . Czech s in 
tur n feit betraye d by Slovák collaboratio n with th e state' s foreign invader s in 1938-39 
and 1968-69 . 
Th e "Velvet Revolution " has provide d Czech s and Slovaks with a uniqu e opportu -
nit y to ease thi s bürde n of histor y on thei r mutua l relations . Th e realizatio n of th e libe-
ral, demoeratie , an d nationa l aspect s of th e progra m of 1848 offers brighte r prospect s 
for Slovakia tha n th e Statist , clerica l integra l nationalis m of Joze f Tiso, th e Communis m 
of Husák , or th e Marxis t reformis m of Dubček . Thoug h Stur' s progra m will no t 
provid e a panace a for Slovakia's numerou s problem s (eg. th e economy , th e questio n 
of th e Hungaria n minority , relation s with th e Czec h lands) , its realizatio n is indee d a 
welcom e achievement . HopefuU y it can becom e a lasting achievemen t as well. Whethe r 
it can depend s to a large degree upo n th e Czech s and Slovaks themselve s and ho w 
muc h wisdom and goodwill the y can muste r in thei r mutua l relations . With such 
wisdom and goodwill, and a little luck, th e tragéd y of Slovák history , tha t is, th e 
divergence of th e liberal and demoerati e from th e nationa l at key juneture s in Slovák 
history , ma y be mercifull y at an end . 
Dušan Kováč, Historický ústav SAV,  Bratislava: 
Di e Mehrzah l der aktuelle n Problem e um die tschecho-slowakisch e Staatlichkei t 
un d die tschecho-slowakische n Beziehunge n ha t ihre historische n Wurzeln . Einige 
von ihne n reiche n bis in die Zei t der nationale n Wiedergebur t zurück , als die Streitig-
keiten über eine gemeinsam e Schriftsprach e un d über den Begriff der „Nation " auf-
tauchte n . De n politische n Ker n des Problem s sehe ich im unterschiedliche n Verständni s 
der tschecho-slowakische n Staatlichkeit . 
De r gemeinsam e Staat von Tscheche n un d Slowaken entstan d am End e des Erste n 
Weltkrieges als die in der gegebenen historische n Situatio n optimal e Lösun g der tsche -
chische n un d der slowakischen Frage . U m die Jahrhundertwend e hatt e die böhmisch -
staatsrechtlich e Ide e angesicht s der wenig erfolgversprechende n internationale n Lage 
un d unte r den Bedingunge n des Dualismu s eine Krise erlebt . Di e Forderun g nac h dem 
böhmische n Staa t in seinen historische n Grenze n blieb gleichwoh l in der tschechi -
schen Gesellschaf t stets lebendig . Freilic h bot ein solche r Staa t -  eingeschlossen in 
seine Grenze n un d mit einer Einwohnerschaft , die zu einem Dritte l aus Angehörige n 
deutsche r Nationalitä t bestan d - durchau s keine glänzend e Zukunftsperspektive . 
Di e Verbindun g der böhmische n Lände r mit der Slowakei zu einem politische n Gan -
zen bedeutet e nich t nur , daß sich der geschlossene Rau m der böhmische n Lände r zu 
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öffnen vermochte , sonder n schuf auch ein Gegengewich t zu meh r als dre i Millione n 
Deutschen . 
De r gemeinsam e tschecho-slowakisch e Staa t führt e andererseit s auch die slowaki-
sche Frag e eine r optimale n Lösun g zu. Da s slowakische staatsrechtlich e Program m 
hielt bis zum Jah r 1914 an der Forderun g eine r slowakischen Autonomi e im Rahme n 
Ungarn s fest (dem slowakischen „okolie" , wie es das Memorandu m aus dem Jah r 1861 
formulierte) . Vor dem Erste n Weltkrieg ließ sich jedoch dieses Program m aufgrun d 
der nationale n Unterdrückun g der Slowaken nich t verwirklichen . Nac h dem Aus-
bruc h des Krieges bote n sich theoretisc h mehrer e Möglichkeite n der Lösun g der 
slowakischen Frage , die sich auch in konkrete n Projekte n niederschlugen . Als beste 
Alternativ e kristallisiert e sich die Schaffun g eines gemeinsame n Staate s mi t den 
Tscheche n heraus ; diese Konzeptio n wurde von der überwältigende n Mehrhei t der 
slowakischen Politiker , doc h auch vom slowakischen Volk akzeptiert . 
Zwar bot die tschecho-slowakisch e Konzeptio n beiden Natione n Vorteile , doc h 
trate n Tscheche n un d Slowaken in den gemeinsame n Staa t mi t unterschiedliche n 
historische n Erfahrunge n ein, mit einem unterschiedliche n wirtschaftliche n un d 
kulturelle n Entwicklungsnivea u un d - was am wichtigsten ist -  mi t eine r unterschied -
lichen Auffassung von der tschecho-slowakische n Staatlichkeit . De r tschechische n 
Natio n erschie n die tschecho-slowakisch e Staatlichkei t im Grund e nu r als Erweite -
run g un d Umformun g der böhmische n Staatlichkeit . Di e tschechisch e Gesellschaf t 
verstan d den neue n Staat von Anfang an nahez u uneingeschränk t als ihre n eigenen un d 
konnt e sich problemlo s mi t ihm identifizieren . Es handelt e sich eigentlic h um die Ver-
wirklichun g des böhmisch-staatsrechtliche n Programms , jedoch in einer „verbesser -
ten" , eben tschecho-slowakische n Form . De r tschechisch e Bürger macht e dahe r die 
neu e tschechoslowakisch e Identitä t zu seiner eigenen un d unterdrückt e seine tsche -
chisch e Identität , ohn e dies als einen Akt zu empfinden , mi t dem er sich selbst Gewal t 
antat . Gan z im Gegenteil : die tschecho-slowakisch e Staatlichkei t war un d blieb für 
ihn eine Erweiterun g der böhmische n Staatlichkeit , un d zwar ohn e Gedankenstric h in 
der Bezeichnun g des Gesamtstaates . 
Di e Slowakei tra t in den gemeinsame n Staa t insgesamt mi t einem andere n Verständ -
nis der tschecho-slowakische n Staatlichkei t ein. Fü r die Slowaken wurde der gemein -
same Staat durc h eine vertraglich e Regelun g zwischen zwei Subjekten geschaffen, 
nich t durc h die Erweiterun g ode r Anknüpfun g an ein altes staatsrechtliche s Pro -
gramm . Kulturell e Verbindunge n zwischen den beiden Natione n un d die Pflege der 
Gemeinsamkeite n auch auf andere n Gebiete n bildete n keine n Bestandtei l des politi -
schen Programms . Wenn wir vom Jah r 1918 als von einem Umsturz , eine r Revolutio n 
sprechen , so hatt e dieser Umstur z für die Slowakei, die sich von der tausendjährige n 
Zugehörigkei t zum ungarische n Staat losriß, einen viel grundsätzlichere n un d revolu-
tionärere n Charakter . De r Staat , der 1918 entstand , war ein neue r Staat , der sich aus 
zwei selbständige n Subjekten zusammensetzte : es stan d dahe r auße r Zweifel, daß 
dieser Sachverhal t durc h die Bezeichnun g „tschecho-slowakisch" , also durc h eine n 
Bindestrich , zum Ausdruc k gebrach t werden mußte . Di e Slowaken benutze n nich t den 
Begriff „Gedankenstrich " (pomlčka) , sonder n den Begriff „Bindestrich " (spojovnik) , 
um dami t deutlic h zu machen , daß sich zwei selbständige Komplex e miteinande r 
verbunde n haben . 
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In der Ersten Tschechoslowakischen Republik setzte sich jedoch der tschechische 
Zentralismus durch, der den Gedankenstrich graphisch und faktisch beseitigte. Ein 
Teil der slowakischen politischen Repräsentanz akzeptierte den tschechischen Zentra-
lismus im Interesse eines „starken Staates"; dies war eine Illusion, wie sich heraus-
stellen sollte. In der slowakischen Politik gewann die autonomistische Bewegung zu-
nehmend an Gewicht, eine Bewegung, die hier eine lange Tradition besaß. Das Pro-
blem der slowakischen Autonomie in der Zwischenkriegszeit ist nicht die Berechti-
gung oder Legimität dieser Autonomie, die außer Zweifel steht. Das Problem besteht 
vielmehr darin, daß der Kampf um diese Autonomie - durch das Zusammenspiel 
bestimmter historischer Bedingungen - zur Domäne der nicht eben demokratisch 
orientierten Kräfte wurde. Dies ist nämlich die Kardinalfrage der slowakischen 
Politik seit fast 200 Jahren: eine Synthese des nationalen und des demokratischen Pro-
gramms herzustellen. Es ist daher unglaublich, daß dieser auch in der Gegenwart statt-
findende Kampf um ein nationales und zugleich demokratisches Programm, also der 
Kampf darum, daß das slowakische nationale Programm nicht in die Hände intoleran-
ter und undemokratischer Kräfte gerät, auf tschechischer Seite auf völliges Un-
verständnis stößt. Für die Mehrheit der tschechischen Presse war der slowakische 
Ex-Ministerpräsident schlicht und einfach ein Nationalist. Dieses Unverständnis ist 
insofern gefährlich, als es den wirklich undemokratischen Kräften, die sich das 
nationale Mäntelchen umhängen, in die Hände spielt. 
Der tschechische Zentralismus hat bis in die Gegenwart überdauert, und dies zeigt 
sich daran, daß nur wenig Bereitschaft besteht, Kompetenzen auf die nationalen 
Regierungen zu verlagern, diese vielmehr soweit wie möglich in den Händen der 
Föderation bleiben sollen. Die Verfechter des tschechischen Zentralismus sehen näm-
lich in einer Schwächung der Position der föderalen Regierung eine Schwächung 
des Staates als Ganzes. In dieser Frage sind Tschechen und Slowaken freilich unter-
schiedlicher Auffassung. Es ist unbestritten, daß die exponierte geopolitische Lage der 
Tschecho-Slowakei einen im Innern starken Staat erfordert. Der slowakische Kampf 
für die Autonomie in der Vormünchener Tschechoslowakei hatte aus slowakischer 
Sicht jedoch gerade das Ziel, die Republik zu stärken. Diese Dialektik war Beneš völlig 
fremd, sie spiegelte aber die politische Realität wider. Daß sie nicht respektiert und 
stattdessen hartnäckig das zentralistische Modell durchgesetzt wurde, hat den Staat 
am Ende geschwächt. 
Eine ähnliche Konstellation hat sich nun in der Gegenwart ergeben. Auf Regie-
rungsebene wurde zwar der Grundsatz akzeptiert, daß sich eine starke Föderation nur 
auf starke nationale Republiken gründen kann, ein großer Teil der tschechischen 
Öffentlichkeit steht dem jedoch ablehnend gegenüber, obwohl sich die Nationalver-
sammlung in einer Krisensituation bereits auf die Teilung der Kompetenzen geeinigt 
hat. Deshalb kann man nicht annehmen, daß die politische Krise, die durch die Verab-
schiedung des Gesetzes über die Kompetenzen für eine Zeitlang beigelegt werden 
konnte, bereits endgültig überwunden ist. Den Nachweis ihrer Toleranz und Bereit-
schaft zur gegenseitigen Verständigung haben die tschechische und die slowakische 
Gesellschaft erst noch zu führen. 
Auf slowakischer Seite müßte mehr Verständnis für den schwierigen Prozeß auf-
gebracht werden, den die tschechische Gesellschaft gegenwärtig durchläuft. Diese hat 
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sich nämlich mit der tschechoslowakischen Staatlichkeit in einem Maße identifiziert, 
daß die Umorientierung auf den Aufbau eines eigenen tschechischen Staates als 
Regression, als Rückschritt und schmerzhafter Verlust der eigenen Identität empfun-
den wird. 
Auf tschechischer Seite sollte man begreifen, daß die Verwirklichung der Idee des 
Tschechoslowakismus in ihrer politisch-etatistischen Form nicht möglich ist, da dies 
für die Slowaken unannehmbar ist. Sollten die Slowaken vor die Wahl gestellt werden, 
sich zwischen dem zentralistischen Tschechoslowakismus und der Selbständigkeit 
entscheiden zu müssen, werden sie die Selbständigkeit wählen. Der slowakische 
Widerstand gegen die Theorie der (tschechoslowakischen) politischen Staatsnation 
hat ebenfalls seine historischen Gründe. Auch die Idee der ungarischen politischen 
Nation war de jure eine solche etatistische Idee. Unter dem Deckmantel dieser Idee 
vollzog sich jedoch eine sprachliche, ethnische und kulturelle Entnationalisierung in 
gröbster Form. Den Slowaken steckt die Abneigung gegen eine solche Konzeption 
sozusagen schon im Blut. Zu der Zeit, als der gemeinsame Staat von Tschechen und 
Slowaken entstand, erschien den Slowaken die Theorie des Tschechoslowakismus 
jedoch aus anderen Gründen unannehmbar. Leitend war dabei die Vorstellung, daß 
sich die beiden Ethnien einander annähern, verflechten und schließlich miteinander 
verschmelzen sollten. Damit dies geschehen konnte, erschien es unerläßlich, daß sich 
die tschechische und die slowakische Nation auf einem annähernd gleichen wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Niveau befanden. Diese Voraussetzung bestand 
jedoch nicht. 
Die Idee des Tschechoslowakismus wird zwar selten offen verkündet, hat aber, wie 
erwähnt, in der tschechischen Gesellschaft noch immer ihre Anhänger. Es ist eine 
Folgewirkung dieser Idee, daß die tschechische Gesellschaft bis auf den heutigen Tag 
nicht die Notwendigkeit verspürt, die Slowakei und die Slowaken als ein besonderes 
Subjekt anzuerkennen. Es ist unbestritten, daß die Slowaken die Entwicklung der 
tschechischen Kultur immer mit größerer Aufmerksamkeit verfolgt haben als die 
Tschechen das slowakische kulturelle Geschehen. In den böhmischen Ländern liest 
man kaum slowakische Bücher oder die slowakische Presse. Der Zusammenhang mit 
dem Tschechoslowakismus liegt auf der Hand: Wenn im Bewußtsein der tschechi-
schen Gesellschaft die Vorstellung verwurzelt ist, daß die Slowaken im Grunde 
genommen Tschechen sind, die am anderen Ufer der Morava leben, dann besteht 
konsequenterweise keine Notwendigkeit, sie als besonderes nationales Subjekt wahr-
zunehmen. 
Es gibt noch mehr Mißverständnisse dieser Art. Man sollte sie nicht tragisch neh-
men, aber man muß sie kennen. Die Tschecho-Slowakei ist ein Staat, der auf solche 
Mißverständnisse besonders empfindlich reagiert. Jede Krise in diesem Staat kann sich 
in eine Verfassungs- und Staatskrise verwandeln. Sobald irgendwo Mängel auftreten, 
macht sich auch die Neigung breit, diese der anderen Seite anzulasten. Dies hat das 
totalitäre kommunistische Machtsystem höchst geschickt für sich zu nutzen gewußt. 
Nach außen waren die tschecho-slowakischen Probleme tabu, es wurde darüber nicht 
gesprochen, und es gab auch keinen offiziellen Versuch, Lösungsmöglichkeiten zu 
finden. In Wirklichkeit haben sich die tschecho-slowakischen Beziehungen in jener 
Zeit rapide verschlechtert. Unter den Menschen kursierten unglaubliche Gerüchte 
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über die jeweils ander e Seite ; viele davon wurde n von der Parteispitz e in Umlau f 
gebracht . Da s totalitär e Herrschaftssyste m un d der Staatssicherheitsdiens t beherrsch -
ten sogar die Flüsterpropagand a un d übertrafe n hieri n selbst Goebbels . Es galt als 
Grundsat z „Divid e et impera" . Di e feste Han d un d die Panze r des „große n Bruders " 
bote n die Gewäh r dafür , daß nicht s Unvorhersehbare s geschehe n konnte . Mi t den 
Panzer n verschwan d zwar das „impera" , doc h das „divide " blieb zurück : die lange 
verschleppte n Problem e sind so schwerwiegend wie eh un d je. Da s Erb e der jüngsten 
un d jüngeren Vergangenhei t ist den Zeitgenosse n als eine Aufgabe zugefallen, deren 
Bewältigun g nich t weiter hinausgezöger t werden darf. 
Übersetz t von Pete r H e u m o s 
StanislavJ. Kirschbaum, York University, Toronto: 
Th e bulk of Western scholarshi p on Czechoslovaki a examine s th e relation s between 
th e Czec h and Slovák nation s as a questio n of minorit y managemen t by th e State which 
th e Czech s control . I t is ou r contentio n tha t such an approac h does no t reflect adequa -
tely th e histor y of th e State , no r does it explain Slovák politics , especially since th e fall 
of Communism . 
Th e histor y of Czechoslovaki a is, amon g some successes, also a histor y of th e failure 
of tha t State to find an adequat e politica l and constitutiona l Solutio n for th e relation s 
between th e Czec h and Slovák nations . Czechoslovaki a has never given adequat e 
conten t and expression to Slovák nationalis m and whatever Solutio n has been proposed , 
it has been foun d wanting . Thi s is also th e case for th e perio d after th e federalizatio n 
of th e State , an d it ma y be argued tha t it continue s to be so even after th e fall of th e 
Communis t regime . 
While Marxis t literatuř e extols th e virtues and successes for Slovakia of th e federal 
System which the y claim had brough t equalit y between Czech s and Slovaks, some 
Western scholar s have taken a mor e critica l look and have reache d conclusion s tha t are 
quit e different . O n th e questio n of ho w successful th e federal systém has been for th e 
Slovaks, Mila n J . Reba n writes: "Durin g th e 1970s, man y refinement s in th e policy of 
Czechoslovaki a towar d its nationalitie s had taken place , but even in th e mos t signifi-
can t outcome , th e federalization , th e Slovaks have no t been able to fully assert them -
selves." H e suggests tha t "cultura l development s appea r to be proceedin g alon g sepa-
rate paths. " Caro l Skalník Leff, for her part , notice s tha t in th e mid-1970 s ther e were 
warning s and threat s abou t bourgeoi s nationalism , reminiscen t of thos e uttere d in th e 
1950s, tha t signalled a shift away from th e earlier enthusiasti c recover y in th e 1970s of 
th e nationa l heritag e in cultura l an d academi e publications . She conclude s tha t it is 
"unlikely tha t thi s noticeabl e shift reflects a diminutio n of Slovák nationa l sentimen t 
-  quit e th e contrary , it suggests a concer n tha t such sentimen t was gettin g ou t of 
hand. " Th e Communis t regime had in fact been pursuin g a policy of neo-Czecho -
slovakism which was producin g opposit e results . 
Since 1969, th e Communist s have argued tha t it is in th e area of economi c develop-
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men t tha t federalism has benefitte d Slovakia, in particula r when compare d to earlier 
politica l an d constitutiona l arrangements . Th e objective was to allow Slovakia to catc h 
up with th e Czec h Lands , an objective tha t had been on th e Slovák Communis t Pro -
gramm e since 1937. Sharo n L. Wolchik , who examine s a series of economi c indi -
cators , consider s "mixed" th e pictur e of ho w successful Communis t leader s have been 
since 1948 in overcomin g th e economi c and othe r difference s between Slovakia and th e 
Czec h Lands . She also point s ou t tha t "the chang e in governmenta l structur e tha t 
occurre d in 1968 appear s to have had relatively little impac t on difference s between th e 
two region s of th e country. " He r stud y of various indicator s suggests strongly tha t th e 
Communis t claim is exaggerated . 
Th e creatio n of a federal systém, even if unde r Communism , had in fact neithe r 
solved no r satisfied in any way Slovák nationalism ; if anything , th e evidenc e indicate s 
tha t it had becom e stronger , all th e mor e so as th e f ederatio n did no t seem to be deliverin g 
th e goods it promised , except perhap s in declarator y terms . However , unlik e earlier 
periods , it is difficult to establish what objectives were pursued . In th e Firs t ČSR , th e 
autonom y of Slovakia was th e objective while in th e post-wa r perio d it was th e fede-
ralizatio n of th e statě on a binationa l basis. By 1968, th e first objective had been sur-
passed while th e secon d was pu t int o effect. As th e regime did no t permi t free and ope n 
discussion , ther e was n o debat ě on th e federal systém itself. Ther e was also no eviden t 
potentia l alternativ e elite as ther e was in th e Czec h Land s with Charter 77; thu s pro -
posals for a different arrangemen t in th e relation s between Czech s an d Slovaks coul d 
no t be countenanced . Instead , the focus on religious freedom , and throug h it othe r 
freedoms , defined Slovák nationalism . A numbe r of religious demonstration s durin g 
th e 1980s bear thi s out . 
I t is with th e fall of th e Communis t regime in Novembe r 1989 tha t ne w objectives 
were defined and pursued . With all th e norma l freedom s in a demoerati e systém 
swiftly pu t in place , th e inadequae y of th e federal systém soon cam e to th e fore. Th e 
question s tha t coul d no t be examine d durin g th e two decade s of Communis t federa-
lism were addresse d in th e press as well as by th e new Slovák politica l elite. Firs t an d 
foremos t was th e natur e of th e State ; was it binational ? If th e answer was in th e affir-
mative , the n why did th e nam e of th e countr y no t indicat e this? Th e refusal on 30 
Marc h 1990 on th e par t of th e Czec h elite (an d some Slovaks as well) in th e Federa l 
Parliamen t to accep t th e spelling of Czecho-Slovaki a used in th e Peac e Treatie s in 
1919-1920 and th e later compromis e nam e of Czec h and Slovák Federativ e Republi c 
indicat e tha t very little ha d change d in th e relationshi p between th e two nations . Th e 
need for a new Constitutio n was soon feit and its Content s as well as othe r issues were 
discussed publicly . 
On e importan t questio n tha t bears directl y on an y ne w constitutiona l an d politica l 
arrangemen t is th e economi c relation s between th e two nationa l republics . Unde r 
Communism , th e claim was constantl y mad e tha t th e federal systém benefitte d Slova-
kia economically ; article s in th e Czec h press no w indicate d tha t thi s had taken place at 
th e expense of th e Czec h Lands . Thi s assumptio n was challenge d in th e Slovák press. 
Whethe r thi s questio n can be resolved at all is secondar y to th e fact tha t it is a politica l 
argumen t tha t weighs heavily in th e debat ě abou t th e relationshi p between th e two 
Republics . 
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Anothe r importan t questio n tha t very quickly becam e th e object of wide press 
coverage is th e historica l importanc e of politica l figures tha t had been previously 
unequivocall y condemne d by th e Communists . Articles began to appea r on Andre j 
Hlink a and Jozef Tiso and interviews were publishe d with previously condemne d 
Western scholar s of Slovák origin . I t is to o early to gauge th e politica l implication s of 
thi s interes t in Slovák history , but as a reactio n to th e violence and sterility of Commu -
nist ideology and scholarshi p an d a desire to learn th e trut h abou t Slovák history , it is 
easy to understand . Negativ e article s in th e Czec h press also fuelled thi s desire . As 
Bishop Jan Ch . Kore c wrote in his extraordinar y lette r of April 1989 to Czechoslova k 
Television abou t th e series tha t had been broadcas t on th e anniversar y of th e 1939 Slo-
vák declaratio n of independence : "Rare are th e small nation s which toda y can maim 
and defame thei r own histor y and in thi s way destro y th e nationa l consciousnes s in 
futur e generation s as we kno w ho w to do in Slovakia." 
Th e Jun e 1990 election s did no t indicat e clearly what alternativ e to th e existing 
federal systém th e Slovák coul d consider . As no part y obtaine d a majorit y in Slovakia, 
a chang e will first have to be defined and the n negotiate d amon g th e Slovák parties . 
Th e big surprise in th e election s was th e success of th e Slovák Nationa l Part y which 
was forme d onl y a fortnigh t before th e ballotin g and which campaigne d with a Pro -
gramm e of Slovák independenc e within a larger Europea n framework . In seeking to 
assess its importanc e in th e proces s of th e redefinitio n of th e relationshi p between th e 
Slovák and Czec h Republics , Leff writes: "Th e existence of an organize d voice for 
independence , backed by bot h measurabl e electora l suppor t an d vociferou s public 
demonstrations , is likely to have th e eff ect of settin g th e maxima l demand s of th e mor e 
moderat e partie s in a contex t tha t defines confederatio n -  i. e. th e loosest possible 
federal bargain -  no t as an extrem e position , bu t as an intermediar y compromis e 
between federatio n and secession. " I t is against thi s backgroun d tha t constitutiona l 
discussion s began. 
Th e Slovák natio n is in a Situatio n toda y where it can conside r two alternatives . 
Ther e are thos e who feel tha t ther e is n o othe r Solutio n tha n th e independenc e of Slo-
vakia. Ther e is enoug h evidenc e to suggest tha t thi s is no t merel y th e desideratum of a 
few Slovák emigres. Th e othe r alternativ e is a ne w relationshi p between th e two 
nations . If a commo n statě of th e Czech s and Slovaks is to be maintained , a confedera l 
arrangemen t ma y well th e best and perhap s onl y Solution . I t would certainl y respon d 
to what has been th e leitmoti f of Slovák nationalis m in Czechoslovaki a since 1918, 
námel y th e equa l partnershi p of th e Slovaks at th e politica l an d constitutiona l level 
with th e Czechs . An emancipatio n from Czec h tutelage , as some Western author s have 
suggested, was nevěr th e objective of Slovák nationalism . Excep t in th e early years of th e 
Firs t CSR , notion s of Czec h help or tutelag e were resente d and resisted primaril y 
because the y rejected th e Slovák perceptio n of thei r positio n in th e commo n statě . 
Th e push to transfor m th e statě so as to achieve equalit y between bot h nation s 
is what underlie s Slovák nationalis m and politic s since 1918 in Czechoslovakia ; 
thi s push also indicate s th e failure of th e statě to accommodat e th e Slovaks. Th e perio d 
of th e Communis t federatio n helpe d to brin g th e poin t hom e and th e debat ě since th e 
fall of Communis m indicate s tha t it mus t be addresse d and solved. If it is not , it is 
unlikel y tha t th e Slovaks will wish to remai n in a commo n statě with th e Czechs . 
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Hans Lemberg, Philipps-Universität Marburg: 
Wenn ein Historiker 1 zur Gegenwar t befragt wird, beginn t -  das ist seine Berufs-
krankhei t -  die Antwor t meist mi t der Vergangenheit : 
1. Fü r die Beziehunge n zwischen Tscheche n un d Slowaken war die Gründun g eines 
gemeinsame n Staate s entscheidend . Di e Einverleibun g der oberungarische n Slowaken 
in die ČSR ist allerding s keineswegs so zwangsläufig gewesen, wie es den späte r 
Lebende n aus ihre r Kenntni s der faktische n Entwicklun g erscheine n mag. Im Jah r 
1918/1 9 waren die Verhältniss e in Oberungar n (de r spätere n Slowakei) durc h Räte -
herrschaft , Anarchi e un d die erst nac h un d nac h vollzogene Besetzun g durc h alliierte 
un d tschechisch e Truppenteil e gekennzeichnet . Di e ersten Schritt e des gemeinsame n 
tschechoslowakische n Staate s glichen in der Slowakei eher einer Fremdherrschaf t als der 
Verwirklichun g des „odvěk ý boj", des „jahrhundertelange n Kampfes" , wie sie in der 
Proklamatio n des Tschechoslowakische n Nationalausschusse s am Tage der Gründun g 
der neue n Republik , gewendet an die „Tschechoslowakisch e Nation" , gefeiert wurde . 
2. Am Anfang des tschechoslowakische n Staate s stan d das Bekenntni s der -  tschechi -
schen un d slowakischen - Gründungsväte r zur einen tschechoslowakische n Nation . 
Dies e Ideologie , der „Tschechoslowakismus" , war begründe t durc h die Entstehungs -
geschicht e der Tschechoslowake i -  un d durc h die Raiso n dieses neue n Staates , dessen 
Existen z un d dessen Grenze n gegenüber den Alliierten durchgesetz t werden sollten 
un d dessen Ausdehnun g dahe r nich t zu klein sein durfte . In der Folgezei t war -  so ha t 
es Außenministe r un d Staatspräsiden t E. Beneš öfter geforder t -  die tschecho -
slowakische national e Einhei t notwendig , um gegenüber den Minderheite n die feste 
Mehrheitspositio n zu behalten . De r Tschechoslowakismu s äußert e sich in ver-
schiedene n Aspektebenen : 
a) Di e Wirksamkei t traditionelle r tschechische r Verwaltungsorgane , Institutionen , 
Parteien , Vereine , Firme n u. dgl. wurde auch auf die neu hinzugekommene n slowaki-
schen Staatsteil e vor allem dadurc h erweitert , daß plakati v un d mechanisc h ihre 
Bezeichnunge n von „tschechisch " in „tschechoslowakisch " umbenann t wurden . 
Diese n Ansatz kan n ma n ohn e weiteres als „großtschechisch " bezeichnen . 
b) In einer tieferen Schich t war der Tschechoslowakismu s ein auf verschiedene n 
Gebiete n vorangetriebene r Versuch eines ideologisch motivierte n nation building (im 
wörtliche n Sinn e der Konstruktion , des Zusammenbauen s einer Nation) : Di e slawi-
schen Staatsbürge r der Tschechoslowakei , insbesonder e freilich die Slowaken , sollten 
in einem langfristigen Proze ß dazu erzogen werden , ihre Geschichte , Sprach e -  hier -
für schuf das Sprachengeset z sogar eine rechtlich e Grundlag e - , Literatu r un d Staats -
idee als einheitlic h „tschechoslowakisch " zu rezipieren . Dies e Umorientierun g wurde 
von der Staatsgewalt gleichzeiti g geförder t un d aufoktroyier t -  mi t Hilfe tschechische r 
Lehrer , Professoren , Beamten , Politiker . Da s Nation Building des Tschechoslowakis -
mu s ist -  nac h zwanzigjährigem Probelau f zwischen 1918 un d 1938 - gescheitert . 
Der Verfasser legt Wert auf die Feststellung , daß er die Enquet e nich t ex cathedr a des Mit-
herausgeber s dieser Zeitschrif t oder in sonst einer Funktio n beantwortet , sonder n nur seine 
persönlich e Meinun g ausdrückt . 
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c) Die „tschechoslowakische Staatsidee" ist als Integrationsideologie mit dem Tsche-
choslowakismus identisch gewesen, sie hat also nur die „Tschechoslowaken" (d.h. 
Tschechen und Slowaken) angesprochen, nicht aber die einen erheblichen Teil des 
Staatsvolks ausmachenden „Minderheiten". Doch auch die meisten Slowaken konn-
ten sich von den spezifisch tschechischen Leitfiguren und -traditionen in dieser Staats-
idee nicht angesprochen fühlen: Hus, der Weiße Berg usw. 
d) Die Erste Tschechoslowakische Republik hat für die slowakische Nation einen 
entscheidenden Entwicklungsschub bedeutet. Man wird nicht übertreiben mit der 
These, daß dadurch entgegen der eigentlichen Absicht der tschechoslowakistischen 
Staatsführung die Phase der Verwurzelung der slowakischen nationalen Bewegung in 
den breiten Massen vollendet worden ist: durch allgemeine Schulbildung in slowaki-
scher Sprache, Hochschulbildung, Amtssprache usw. Nach Miroslav Hrochs Kate-
gorisierung entspräche das der Phase C der nationalen Bewegungen kleiner Völker. 
Aufschlußreich ist hier der Vergleich zu einer dem Tschechoslowakismus ähnlichen 
Integrationsideologie, dem gleichzeitig auf die Nationalitäten Jugoslawiens angewen-
deten Jugoslawismus. Hier ging es insbesondere um das Verhältnis zweier sehr nahe 
verwandter Nationen, der Kroaten und der Serben. Deren beide Sprachen sind einan-
der noch ähnlicher als das Slowakische und das Tschechische; die staatliche Funktion 
überkreuzt sich aber in Jugoslawien sozusagen mit dem Entwicklungs gefalle: Die dort 
politisch führende Nationalität der Serben hat - zumindest nach Auffassung der Kroa-
ten - das geringere Entwicklungsniveau. In der Ersten Tschechoslowakischen Republik 
ist vielleicht das tschechisch-slowakische Verhältnis deshalb weniger brisant gewesen 
als in Jugoslawien zur gleichen Zeit das serbisch-kroatische, weil in der Tschecho-
slowakei das west-östliche Gefälle der politischen Herrschaft mit dem der sozio-
ökonomischen Modernität parallel verlief. Daß dem ein slowakisches Überlegenheits-
gefühl in Hinsicht auf die Lebensart im Sinne des Spruches „Extra Hungariam non est 
vita, si est vita, non est ita" entgegenstand, ergänzt das Bild, wiederlegt es aber nicht. -
Darüber hinaus ist in der Tschechoslowakei nicht der west-ostkirchliche Gegensatz 
vorhanden; schließlich ist die Grenze zwischen Zis- und Transleithanien nicht so 
unterscheidend gewesen wie die alte Türkengrenze innerhalb Jugoslawiens. 
3. Ein anschauliches Vergleichsobjekt zum Funktionieren des großtschechischen 
Modells des Tschechoslowakismus vermag die gegenwärtige Ausdehnung der Bun-
desrepublilk auf das Gebiet der ehemaligen DDR zu vermitteln - mit einigen wesent-
lichen Unterschieden: 
a) Das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland wird nahezu völlig auf das 
Gebiet der neuen Bundesländer übertragen; in der CSR hingegen galten nach 1918 -
schon um Chaos und soziale Revolutionierung zu vermeiden - die bisherigen Rechts-
systeme der österreichischen bzw. der ungarischen Reichshälfte mehr oder weniger 
lange Zeit weiter. Zur Rechtsvereinheitlichung wurde in der CSR ein Unifikations-
ministerium errichtet, das in Wirklichkeit ein Ministerium für die Slowakei war. Hin-
gegen zwang die Einbeziehung der ungarischen Tradition in einen gemeinsamen Staat 
mit den Tschechen, die eine sozial und ökonomisch ganz andere Entwicklung 
genommen hatten, die überwiegend tschechischen Führungskräfte des Staates sogar, 
einihnenbisherfremdesRechtssystemimeigenenStaatzu tolerieren und anzuwenden. 
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b) In der DD R hatt e es trot z verschiedene r Ansätze dazu (noch? ) keine national e 
Sonderentwicklun g gegeben; un d wenn es Ansätze dazu gab, waren sie noc h nich t 
tragfähig; so wurde n 1990 nu r Teile eine r nac h 1945 getrennten , vorhe r aber in Kultur -
un d Staatseinhei t verbundene n Natio n wieder zusammengefügt . Problem e gibt es 
dabe i dennoc h genug. U m sich dem Beispiel der Vereinigun g von Tscheche n un d 
Slowaken zu nähern , empfiehl t sich vielleicht der Hinwei s auf die Entwicklun g einer 
gesonderte n österreichische n Natio n im 20.Jahrhundert . Noc h ein wenig weiter 
voneinande r entfern t als Deutsch e un d Österreiche r heut e befande n sich 1918 die 
Slowaken im Verhältni s zu den Tscheche n - nämlic h mit eine r etwa 70 Jahr e zuvor 
etablierte n eigenen nationale n Literatursprach e un d mi t einem wesentliche n Moderni -
tätsgefälle zwischen den böhmische n Länder n un d der Slowakei, von West nac h Ost . 
Allgemein betrachte t schein t es also irgendwo in dieser Skala der Entwicklun g zur 
separate n Natio n einenpoint of no return zu geben. 
4. Da s Zie l jeder reifen nationale n Bewegung im demokratische n Zeitalte r ist der 
eigene Nationalstaat . Es gibt einige national e Bewegungen , die diesen Staa t vermutlic h 
nich t erreiche n werden (z.B . die Sorben , die Bretone n usw.). Di e Slowaken un d 
Kroate n habe n ihre n Nationalstaa t in einem - wie es zunächs t erscheine n mußte , gün-
stigen, wie sich jedoch kurze Zei t späte r herausstellte , verhängnisvolle n -  historische n 
Augenblick erreicht , nämlic h unte r der Dominan z des deutsche n Nationalsozialismu s 
un d des italienische n Faschismus . De r Slowakische Staa t un d der Unabhängig e Kroa -
tische Staat gehörte n zu den seltene n Fällen , in dene n eine national e Bewegung ihre n 
Nationalstaa t unte r Fremdherrschaf t erreich t hat . Ein weiteres Vergleichsobjekt 
böte n eventuel l die Ukrain e ode r Litaue n zu End e des Erste n Weltkriegs. 
Wegweisend für die Zei t nac h der Niederringun g dieser totalitäre n Modell e sind die 
Ansätze im Zweite n Weltkrieg, wie das slowakische Proble m weiterhi n zu handhabe n 
sei. Eigenstaatlich e Muste r waren jetzt vorläufig nich t meh r passabel, das kurzfristige 
Dessin eine r slowakischen Sowjetrepubli k fügte sich nich t in die sowjetische Gesamt -
konzeption . Es blieb also nu r die Restauratio n der Tschechoslowakei , zu der auch die 
slowakischen Kommuniste n Ja sagten. 
5. Da ß die Tschechoslowake i der Zei t nac h dem Zweite n Weltkrieg unte r veränderte n 
Nationalitätenbedingunge n (Vertreibun g der Deutsche n un d Ungarn ) als Staat der 
Tscheche n un d der jetzt als eigene Natio n voll anerkannte n Slowaken konzipier t war, 
war ein wesentliche r Schrit t vorwärts auf eine Gleichberechtigun g der Slowaken hin . 
Di e Fortführun g des reine n Zentralstaat s mi t Pra g als entfernte m Mittelpunk t hätt e 
eine Fortsetzun g des Tschechoslowakismu s vorausgesetzt , von dem selbst dessen ent -
schiedenste r Vorkämpfer , Edvar d Beneš , mittlerweil e im wesentliche n aus Gründe n 
der mangelnde n Durchsetzbarkei t abgerück t war. 
De r Restauratio n des tschechoslowakische n Gesamtstaate s 1945 folgte freilich eine 
besonder s in der Slowakei spürbar e soziale Revolutio n im Zuge der fortschreitende n 
„Sowjetisierung " der Tschechoslowakei . Di e in diesem Landestei l 1947 erheblic h 
zunehmend e un d kritisch e Forme n annehmend e Unzufriedenhei t hatt e verschiedene , 
hier nich t zu analysierend e Gründe . Eine r davon war die versäumt e Honorierun g des 
Umstandes , daß der Slowakische Aufstand von 1944 die einzige größere revolutionär e 
Aktion gegen die Herrschaf t Hitlerdeutschland s auf dem Bode n der ČSR war. 
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Tatsächlic h konnt e das „asymmetrisch e Modell " des Staats - un d - unte r der kom -
munistische n Herrschaf t -  Parteiaufba u die Slowaken abermal s nich t befriedigen : 
Di e slowakische Autonomi e war dadurc h pervertiert , daß für die böhmische n Lände r 
allein die gesamttschechoslowakische n Organ e ohn e Zwischeninstan z zuständi g 
waren , für die Slowakei aber sozusagen ein zusätzliche r Filte r eingezogen war. Diese s 
System erschie n aus slowakischer Sicht somit abermal s als -  diesma l besonder s 
geschickt verkappte r -  Prage r Zentralismus , an dessen Grundzu g sich kaum etwas 
geänder t zu habe n schien . In der Ära der sog. „Normalisierung " wurde das Verhältni s 
zu Pra g noc h zusätzlic h komplizier t dadurch , daß an der (Prager ) Partei -  un d Staats -
spitze der Slowake Husá k stand . 
6. Nac h dieser Skizze des Verhältnisse s zwischen Tscheche n un d Slowaken aufgrun d 
der Geschicht e ihre r Beziehunge n seit 1918 nu n endlic h zu der Frage , wie sich dem 
räumlic h weit entfernte n Historike r die Perspektive n der slowakischen Positio n in 
einem nac h Jahrzehnte n zur Demokrati e zurückgekehrte n tschechoslowakische n 
Staat darstellen . Welche mögliche n Zielvorstellunge n gäbe es für diejenigen Slowaken , 
die selbst mit dem gegenwärtigen System eines 1968 erstmali g föderierte n un d nac h 
dem Umstur z von 1989 hinsichtlic h seines föderale n Charakter s noc h erheblic h weiter 
ausgebaute n Staate s unzufriede n sind, in dessen Name n nich t einma l meh r das Wor t 
„tschechoslowakisch " vorkommt ? 
~ Di e extrem e Lösun g wäre die Separatio n der Slowakei, ihr Austrit t aus der ČSFR : 
Ein Vorbild dafür findet sich ansatzweise in andere n Föderatione n des ehemalige n 
sozialistische n Lagers (Souveränitätserklärunge n vom Typ Estland , Georgie n ode r 
Slowenien) . Ein solche r Beschlu ß liefe zunächs t auf einen Verfassungskonflikt 
hinaus , brächt e (s. Kroatien ) alsdan n aber notwendi g erheblich e Nationalitäten -
problem e für jeden der Landesteil e mi t sich, ganz abgesehen von der in erster Linie 
zu prüfende n Frage , ob ein so kleine r Staa t angesicht s seiner naturräumliche n Aus-
stattun g un d der ökonomische n Bedingunge n überlebensfähi g wäre. Schließlic h 
wäre der Plat z im internationale n System zu überprüfen . Überdies : Wenn die Slo-
waken in der ČSF R mit der Separatio n anfange n sollten , dan n könnt e das eine 
Signalfunktio n haben : Vermutlic h würd e das einen Tren d zum böhmisch-mähri -
schen Dualismu s auslösen , bei dem sich separatistisch e Mähre r am slowakischen 
Model l orientiere n könnten . 
-  Ein e ander e Möglichkeit , von der -  etwas leichtferti g -  öfters gesproche n wird, 
wäre die Umwandlun g der ČSF R in eine Konföderation . Hierfü r gibt es m . E. in 
der moderne n europäische n un d außereuropäische n Geschicht e zu wenig Bei-
spiele, die Bestan d gehabt hätten . Überdie s vertrüge sich ein solches Model l nu r 
schwerlich mi t der ohnehi n auf höherer , europäische r Eben e im Aufbau begriffe-
ne n Konföderation . 
— Di e schon weit fortgeschritten e Umgestaltun g der Tschechoslowake i zu eine r 
wirklichen Föderatio n (im Unterschie d zur Föderatio n sowjetischen Typs, in der 
ja stets ein „asymmetrisches " Momen t enthalte n ist), könnt e m.E . einen rationa l 
un d demokratisc h kontrollierte n konstitutionelle n Interessenausgleic h herbeifüh -
ren . Da s Beispiel der Bundesrepubli k Deutschlan d zeigt, daß eine langfristige Aus-
gewogenhei t von Bundes - un d Länderanteile n möglich ist, die alle Teile zu ihre m 
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Rech t komme n läßt un d die auch durc h einen Länderausgleic h schwächer e Lände r 
nich t gegenüber den stärkere n benachteiligt . Di e Probleme , die deutsch e Bundes -
lände r mit der Kulturhohei t haben , würde n allerding s in einer Föderation , dere n 
Gliede r verschiedene n Natione n angehören , eine ander e Qualitä t gewinnen , 
dürfte n aber auch dan n zu bewältigen sein. 
— De r angestrebt e Beitrit t der ČSF R zur europäische n Gemeinschaf t ist ein Ziel , das 
die Ansätze eines nostalgische n Mitteleuropäismu s un d die Aufbruchsparol e 
„Zurüc k nac h Europa " in ein vorwärtsgewandte s Konzep t verwandel t hat . Diese 
Linie „Vorwärt s nac h Europa " vertrit t gegenwärtig die Regierun g der ČSF R 
gemeinsa m mit Ungar n un d Polen ; sie erschein t mittelfristi g als durchau s reali-
stisch. Im Zeiche n des Weges der ČSF R „vorwärt s nac h Europa " wäre freilich eine 
Parzellierun g ode r eine extrem e Lockerun g des Staatsverbande s eines bisher schon 
föderierte n Staate s ein kontraproduktive r Anachronismus . 
„Demokraci e je diskuse" -  auch zwischen Partner n in einer Föderatio n un d zwi-
schen Natione n in mehrnationale n Föderationen . Kompromiss e sind in Demokratie n 
existentiel l wichtig. Di e Chance , daß die Tschechoslowake i nac h der Unterbrechun g 
eines halbe n Jahrhundert s wieder eine Demokrati e geworden ist, erlaub t keine Ver-
zettelun g der Kräfte ; diese Chanc e sollte nich t verspielt werden . 
Jaroslav Mezník,  Historický ústav, Brno: 
De r tschechoslowakisch e Staa t entstan d nac h dem Erste n Weltkrieg aus der Ide e 
einer einheitliche n tschechoslowakische n Nation . Manchma l wird behauptet , es sei 
um eine rein zweckmäßig e Konstruktio n gegangen: Es war schwierig, auf dem Welt-
forum einen neue n Staa t durchzusetzen , der das Territoriu m zweier Völker un d über -
dies zahlreiche r nationale r Minderheite n umfassen würde . Es erhobe n sich sogar 
Stimmen , daß der Begründe r dieser Ide e von eine r tschechoslowakische n Natio n 
T . G . Masary k gewesen sei. Diese Behauptunge n sind nich t exakt. 
Di e Ide e eine r Nation , die nich t nu r aus tschechischsprechende n Böhmen , Mährer n 
un d Schlesiern , sonder n auch aus Slowaken zusammengesetz t ist, war scho n in der Zei t 
der nationale n Wiedergebur t lebendig , also am End e des 18. un d in der ersten Hälft e des 
19. Jahrhundert s .Dies e Ide e war nich t nu r auf der Verwandtschaf t der Sprache n gegrün-
det , sonder n auch auf der Tatsache , daß die tschechisch e Sprach e in der Slowakei schon 
seit dem Mittelalte r als Schriftsprach e verwende t wurde , wenn auch in ihr begreiflicher -
weise Slowakismen enthalte n waren . Auch das literarisch e Leben wies zu dieser Zei t in 
gewissen Maß e Gemeinsamkeite n auf; der Slowake Jan Kollá r wurde eine Zeitlan g für 
den bedeutendste n tschechoslowakische n Dichte r gehalten . 
Es sei jedoch zugegeben , daß auch in der Zei t der nationale n Wiedergebur t die Ide e 
einer tschechoslowakische n Natio n in den böhmische n Länder n un d in der Slowakei 
nich t die einzige Konzeptio n der nationale n Gemeinsamkei t war. Nebe n einem nac h 
wie vor starken Landespatriotismu s hatt e auch die Vorstellung , daß alle Slawen eine 
Natio n bildeten , eine starke Ausstrahlung . Außerde m war das national e Bewußtsein 
nu r in einer verhältnismäßi g kleinen Bevölkerungsgrupp e verankert . Da s modern e 
Nationalbewußtsei n der Massen un d der modern e Nationalismu s verbreitete n sich 
erst allmählich , zuers t in Böhmen , etwas späte r in Mähren ; in der Slowakei wurde der 
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Prozeß der Herausbildung einer modernen Nation erst in der Zeit der Ersten Tschecho-
slowakischen Republik vollendet. Überdies erschienen schon in der ersten Hälfte des 
19.Jahrhunderts einige Störfaktoren, welche die Idee einer tschechoslowakischen 
Nation behinderten. Die eigenen slowakischen historischen Traditionen und Pro-
bleme führten dazu, daß sich eine selbständige slowakische Schriftsprache heraus-
bildete und zuletzt auch durchsetzte, und zwar nach ziemlich harten Auseinander-
setzungen unter den slowakischen Patrioten. 
Zu diesen störenden Umständen traten während der zweiten Hälfte des W.Jahr-
hunderts weitere hinzu. Die tschechische Politik konzentrierte sich nach dem Jahre 
1860 auf die Verteidigung des sogenannten böhmischen Staatsrechtes, und sie war 
bestrebt, eine besondere föderative Einheit im Rahmen Österreichs (Österreich-
Ungarns) zu errichten, die das Territorium Böhmens, Mährens und Schlesiens umfas-
sen würde .Dasbedeutete,daßdietschechische Politik ihre Pro j ekte zur Verbindung der 
böhmischen Länder und der Slowakei aufgegeben hatte. Andererseits gerieten die Slo-
waken nach 1867 unter einen so starken Druck der ungarischen Behörden, daß die 
Möglichkeiten nicht nur ihres politischen, sondern auch ihres kulturellen Lebens stark 
eingeschränkt waren. Unter diesen Umständen klammerte sich ein Teil der slowaki-
schen Patrioten an die romantische Vorstellung, daß den Slowaken nur das große 
slawische Rußland helfen könne, und ein Teil suchte eine erträgliche Lösung im Rah-
men Ungarns. Die Beziehungen zwischen den Slowaken und den Tschechen wurden 
dadurch zwar nicht unterbrochen, die Idee einer tschechoslowakischen Nation ist 
allerdings doch in den Hintergrund getreten. 
Zu einer Veränderung kam es an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert. Unter der 
jungen slowakischen Intelligenz bildete sich eine Strömung (die sogenannten „Hlassi-
sten") heraus, die um Annäherung und enge Zusammenarbeit zwischen den Slowaken 
und den Tschechen bemüht war. Dieser Strömung kam auch ein Teil der tschechi-
schen politischen und kulturellen Öffentlichkeit entgegen. Eine bedeutende Rolle 
spielte in diesem Prozeß T. G. Masaryk. Die Idee einer tschechoslowakischen Nation 
lebte wieder auf. Eben deshalb konnte sie während des Ersten Weltkrieges zu einem 
Teil des Programms des tschechoslowakischen Widerstandes werden. An diesem 
Widerstand nahmen auch die Slowaken unter der Führung von M. R. Stefánik teil. 
Mit der Deklaration von Sv. Martin vom 30. Oktober 1918 schlössen sich die politi-
schen Repräsentanten der Slowakei nicht nur der Idee eines tschechoslowakischen 
Staates an, sondern auch der Idee einer tschechoslowakischen Nation. 
Diese Einheit währte allerdings nicht lange. Es kann vorausgesetzt werden, daß 
manche slowakische Politiker, die die Martin-Deklaration unterzeichnet hatten, die 
Passagen über eine tschechoslowakische Nation mit voller Überzeugung annahmen, 
während für andere die Unterzeichnung das einzige Mittel in der gegebenen Situation 
war, um sich aus fremder Vorherrschaft zu befreien. Schon in den zwanziger Jahren 
begannen sich in der Slowakei zwei Lager herauszubilden. In einem versammelten 
sich die aufrichtigen Anhänger des „Tschechoslowakismus", im anderen Lager beton-
ten die „Autonomisten".die Eigenständigkeit der Slowaken. Zuletzt siegte die Idee 
einer selbständigen slowakischen Nation. Die Unterschiede in den historischen Tradi-
tionen und in der Mentalität traten immer stärker hervor, auch der Umstand, daß sich 
die Tschechen und ein Teil der Slowaken ihrer jeweiligen nationalen Identität schon 
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im 19. Jahrhundert bewußt wurden, wirkte sich aus; für viele Tschechen und Slowa-
ken war eine tschechoslowakische Nation etwas Künstliches und Unnatürliches. Die 
endgültige Herausbildung einer selbständigen slowakischen Nation beschleunigte 
einige positive Erscheinungen, vor allem die schnelle kulturelle Entfaltung der Slowa-
ken, aber auch einige negative Erscheinungen, vor allem Indolenz und mangelndes 
Verständnis vieler Tschechen in Bezug auf die slowakischen Probleme. Hier wirkte 
auch der Widerspruch zwischen dem Antiklerikalismus eines Großteils der Tschechen 
und dem Katholizismus der meisten Slowaken, in den dreißiger Jahren dann auch der 
Umstand, daß ein Teil der neuen slowakischen Intelligenz die tschechische Intelli-
genz, die nach 1918 in die Slowakei gekommen war, in steigendem Maße als Fremd-
körper empfand. 
Die Idee einer tschechoslowakischen Nation war eine Voraussetzung für die Ent-
stehung des tschechoslowakischen Staates. Diese Voraussetzung besteht nicht mehr. 
Hat unter diesen Umständen der tschechoslowakische Staat eine Berechtigung und 
eine Zukunft? Aus der Geschichte der vergangenen Jahrhunderte und Jahrzehnte 
sowie der letzten Jahre kann man annehmen, daß es eine Reihe von Tatsachen gibt, die 
dem weiteren Zusammenleben beider Nationen in einem Staat eine gewisse Chance 
geben. 
An erster Stelle ist die fast problemlose Kommunikation anzuführen. Das Slowaki-
sche und das Tschechische stehen einander sehr nahe. In der heutigen Zeit gleicht sich 
auch der Unterschied aus, der darin bestand, daß die Slowaken tschechische Zeitun-
gen, Zeitschriften und Bücher kauften und lasen, während sich ein großer Teil der 
Tschechen für slowakische Presseprodukte überhaupt nicht interessierte. Die Tsche-
chen haben sich auch an die slowakische Sprache in Rundfunk und Fernsehen 
gewöhnt. 
Die Gewohnheit spielt eine wichtige Rolle auch in anderer Hinsicht. Der tschecho-
slowakische Staat ist vor mehr als siebzig Jahren entstanden, für die meisten Tschechen 
und Slowaken ist er einfach eine Gegebenheit. Diese Gegebenheit hat jedoch bei vielen 
Tschechen und Slowaken ein höheres Niveau - das Zusammenleben der Tschechen 
und Slowaken ist Bestandteil ihrer politischen Überzeugung oder ihres politischen 
Programms. Das Streben nach gegenseitigem Verständnis und Zusammenarbeit blieb 
bei vielen Tschechen und Slowaken auch dann bestehen, als die Selbständigkeit beider 
Nationen anerkannt worden war. Auch die große Anzahl tschechisch-slowakischer 
Mischehen ist nicht zu übersehen, ebenso wie die gemeinsamen Traditionen. All dies 
erklärt, warum sich bei den Meinungsumfragen 1990 für eine Teilung des tschecho-
slowakischen Staates nur 10-15% der Slowaken und Tschechen ausgesprochen 
haben. Die eindeutige Mehrheit hält also an einem Zusammenleben fest, ja man kann 
sogar sagen, daß sie daran interessiert ist. 
Diese Lage kann sich allerdings verändern, und zwar wegen der Auseinanderset-
zungen, die zwischen den Tschechen und den Slowaken ausbrachen, nachdem die 
Bürger die Möglichkeit erhalten hatten, frei ihre Meinung zu äußern und ihre Forde-
rungen zu artikulieren. Es bestehen nach wie vor viele Probleme, die weitere Diskus-
sionen und Konfrontationen hervorrufen werden. Trotz aller dieser Probleme darf 
nicht vergessen werden, daß es neben den schon erwähnten noch weitere Tatsachen 
gibt, die für das Zusammenleben der Tschechen und Slowaken in einem Staat günstige 
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Voraussetzungen bieten. Vor allem besteht zwischen der Slowakei und Mähren eine 
historisch gegebene und nur schwerlich anzuzweifelnde Grenze; in der Slowakei 
leben zwar viele Tschechen und in der Tschechischen Republik noch mehr Slowaken 
(die Slowaken bilden heute die zahlenmäßig stärkste nationale Minderheit in dieser 
Republik), sie bilden jedoch nirgends besondere nationale Enklaven. Das kulturelle 
Niveau der Tschechen und der Slowaken gleicht sich allmählich an, so daß die 
Ursachen für die ehemalige fast arrogante Überheblichkeit mancher Tschechen 
einerseits und für gewisse Minderwertigkeitsgefühle bei manchen Slowaken anderer-
seits wegfallen. In ähnlicher Weise haben sich auch die Unterschiede zwischen der 
einst rückständigen Slowakei und dem fortgeschrittenen Böhmen, Mähren und 
Schlesien fast ausgeglichen; wirtschaftliche Gründe sprechen heute eindeutig für die 
Erhaltung eines gemeinsamen Staates. 
Ein Historiker kann nicht als Prophet auftreten. Überdies ist es eine unbekannte 
Größe, wie weit und wie schnell in der nächsten Zeit der Prozeß der europäischen 
Vereinigung fortschreiten wird. Im allgemeinen glaube ich, daß die Beziehungen zwi-
schen den Tschechen und den Slowaken besser sind, als die Berichte und Artikel in 
tschechischen, slowakischen und ausländischen Zeitungen und Zeitschriften dies dar-
stellen. Falls allerdings manche Repräsentanten der Slowakei Forderungen durchzu-
setzen versuchen, die nicht nur für die Tschechen, sondern auch für die Existenz des 
tschechoslowakischen Staates selbst kaum tragbar wären, und falls die Tschechen 
andererseits auf berechtigte slowakische Forderungen ablehnend reagieren, dann wer-
den sich die Beziehungen zwischen beiden Nationen verschlechtern. Und dann 
könnte auch die Situation eintreten, in der es zur Trennung der beiden Nationen auch 
vom Standpunkt der Staatlichkeit her kommt. 
Der Verfasser dieser Zeilen braucht wohl nicht zu verheimlichen, daß ein derartiger 
Bruch für ihn sehr schmerzhaft wäre. 
Übersetzt von Otto H á j e k 
